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Abstract
　The purpose of this paper is to offer a new interpretation of Meiji Japan's Kyoikurei, 
or the 1879 Education Order.  To that effect, the idea of modern scientific worldview has 
been adopted as the theoretical apparatus for analysis.  The worldview is thought to 
have emerged in Western Europe during the Scientific Revolution of the 16th and the 17th 
centuries.  Meiji Japan's Gakusei, or the Fundamental Code of Education (1872), is also 
referred for this purpose.
　In this paper it is argued that the two policies were the Meiji government's attempts 
to be in harmony with the universal laws of Nature, of which existence had been 
conceptualized since the Scientific Revolution.  The modern scientific worldview was based 
on the idea of the universal Laws of Nature.  Many educational ideas in Meiji Japan's 
Fundamental Code of Education show substantial consistency with the modern scientific 
worldview, and this is even more the case of the 1879 Education Order.  By taking such 
theoretical characteristics of the two policies into account, it is pointed out that 
the 1879 Education Order was issued to complement the Fundamental Code to overcome a 
few theoretical inconsistencies which can be identified between the Fundamental Code and 
the modern scientific worldview.  Thus it is concluded that the 1879 Education Order was 
conceptually not a replacement for but the successor to the Fundamental Code.  These 
policies can therefore be considered to be a part of Meiji Japan's strategy to benefit 
from the power of the universal Laws of Nature, which had already been demonstrated by 
the West, in order to effect national modernization.
　Despite the 1879 Education Order's strong consistency with the worldview, however, the 
policy did not benefit Japan, and thereafter the idea of the universal laws of Nature 
became no more evident in Meiji government's education policies.
１．緒言










































イギリスの一般歴史家の重鎮とされるハーバート・バターフィールドが、その著書『The Origin of 
Modern Science: 1300-1800』にて「科学革命（Scientific Revolution）」という概念を導入して特












































































　明治 5 年 8 月 3 日、学制は全国の学齢児童を網羅する長大かつ包括的な教育政策として、文部省
より頒布された。全 109 章からなり、その教育計画によると全国を８つの大学校区に分割し、一つ



























































































































































































































































は意図した成果を挙げるどころか、逆に学事の急速な衰退を招き、明治 13 年 12 月 28 日に大幅に改
められた。いわゆる「改正教育令」の発布である。田中自身もそれに先立つ 3 月 12 日に司法卿へと




































している。Butterfield, 前掲書 , chapter 3. ボイルについては、クライン、昭 37、240-241 頁。
10 これらの概念の理解は、カール・ポパーが比喩に使った機械時計を思い浮かべると分りやすい。Popper, 

















































23 福沢とコントとの関係について、小泉は英国のバックル（Henry Thomas Buckle）を介して示唆している。
小泉によると、福沢の『文明論之概略』はバックルの『History of Civilization in England（1857 －








24 コントの社会学に対する姿勢については、Giddens, 1978, 240-241 頁参照。コントは彼の目指した実証主
義哲学を、Cours de Philosophie Positive (6 vol.; 1830-1842) として発表している。
25 計画では大学校 8校、中学校 256 校、小学校 54,760 校を設立することを意味した。土屋、1962、50-51 頁。
26 文部省、昭 47、123 頁。
27 中島、昭 41、31 頁；Nagai, 1971、53-54 頁；パッシン、昭 44､81-82 頁。唐沢富太郎によると、明治７年
に文部省より刊行された『小学読本』にも、功利主義的教育観が強く打ち出されているという。唐沢、昭
28、210 頁。山住は、明治政府が功利主義的教育観を打ち出した理由は、受益者負担の論理をもって授業料











同上書。また Kline, 1972, 281 頁も参照。
30 ロックの知識論については、彼の Essay Concerning Human Understanding（『人間悟性論』：1690）に詳しい。
31 Capra、前掲書。
32 Passin、前掲書、82 頁。邦訳：パッシン、昭 44、96-97 頁。
33 土屋、前掲書、183 頁；永井、前掲書、67 頁参照。
34 Ministry of Education (Japan), 1980, 72 頁。
35 Ministry of Education (Japan), 前掲書、71-72 頁。
36 Ministry of Education (Japan), 前掲書、72 頁。
37 Pyle, 前掲書、675 頁。日本語訳は角谷試訳。





39 田中、昭 55（明 40）、17 頁。
40 伊藤は法制局長官として同年 2月に田中案の修正を行っている。
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